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امللخـــ�ص:
يهدف هذا البحث �إىل ت�سليط ال�ضوء على الت�شكيل الفني عند �شعراء ال�سجون  ،من خالل الرتكيز على
م�ستويني فنيني  ،وهما الت�شبيه الذي يعد من أ�برز عنا�رص التوا�صل الفني بني الن�ص واملتلقي ،ملا يوفره من
م�ساحة تخيلية  ،و أ�دلة وبراهني قادرة على الت أ�ثري وا إلقناع يف تغيري الر�ؤية االجتماعية لل�سجن وال�سجني  ،ثم
ج�س َد ت�شكيالت فنية عديدة  :متاثلية  ،جت�سيدية  ،ت�شخي�صية  ،جت�سيمية  ،وعنقودية � ،شكلت يف
جانب ا�ستعاري َّ
جمملها �صورة فنية حلال ال�سجني يف �سجنه �إ�ضافة �إىل �إبراز بع�ض منابع ال�صورة اال�ستعارية التي تن�سجم مع
أ�هوال ال�سجن و أ�حواله  ،وقد اعتمدت يف تناول هذه امل�ستويني على درا�سة و�صفية حتليلية .
Abstract :
This research is an attempt to shed light upon the artistic form in the
“Prison Poetry” through focusing on two sides. First, the assimilation which
is one of the most important factors in the connection between the text and
the recipient.
Second, the evidence which can affect and persuade others of changing the
social image of the prison and the prisoner. The other side is the metaphoric
one which embodies many different artistic forms: symmetry, personificatt
tion, embodiment, and clustering.
Thy all formed a portrait of the prison and the prisoner. The approach of the
   study is both descriptive and analytical.

* بريد الباحــث اإللكرتوني a.masri@aauj.edu :
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توطئة:
رافق و�صول العبا�سيني �إىل احلكم كثري من اخلالفات
الفكرية وال�سيا�سية ،التي أ�ثرت فيما بعد يف الدولة
و أ�هدافها ،فلم ت�ستطع الدولة ممار�سة نظامها
بالطريقة التي كانت تريدها ،فظهر بع�ض احلركات
التي حتولت فيما بعد �إىل ثورات ،أ�نهكت الدولة،
وزعزعت ا�ستقرارها .
� إ ّن كثري ًا من أالحزاب مل ير�ض عن الدولة العبا�سية
و�سيا�ستها ،لذا نرى أ�ن هذه أالحزاب قد ف�ضلت
الوقوف يف اجلانب ا آلخر ،وذلك ما جعل الدولة
العبا�سية تلقي مبعار�ضيها يف ال�سجن ،حتى أ�ن
الباحث قد ال يجد تعليال لكرثة امل�سجونني يف
ال�سجن ،وتختلط عليه أال�سباب؛ أ�هي �سيا�سية أ�م
دينية أ�م �شخ�صية ،ولكن يبقى ال�سبب ال�سيا�سي هو
الذي يقف خلف تلك أالحداث .
مل تقت�رص معار�ضة ال�شعراء ل�سيا�سة اخلليفة على
أ�م ٍر حمدد معروف ،بل قد ُي ْ�س َج ْن ال�شاعر لنوازع
عر�ضية ك أ�ن يف�ضل أ� ّم ًة أ�خرى على أ�متهِ ،فهذا
ب�شار بن برد يذم العرب ويفتخر ب أ�جداده الفر�س
ويف�ضلهم على العرب مما أ�دى �إىل دخوله ال�سجن
ب�سبب �شعوبيته التي جتلت بقوله :
(جمزوء الرجز )
َج ّدي الذي أ��س ُمو به
أ ()1
و�سا�سان �بي
ك�سرْ َ ى
ُ
وقد يكون ال�سبب رف�ض ًا لواقع �سيا�سي كما يف رف�ض
أ�بي العتاهية ل�سيا�سة اخلليفة ،فيقول :
( الوافر )
أ�ما وا ِهلل � إ ّن ُّ
الظلْ َم لو ٌم
()2
ما زا َل امل�سي ُء هو الظلو ُم
وقد يكون ال�سبب مترد ًا على منظومة القيم أالخالقية
كما هي احلال يف �سرية أ�بي نوا�س ،الذي أ�خذ علي ِه
اخلليفة الر�شيد موثق ًا ب أ�ن ال يذكر اخلمر يف �شعره،
2
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فقال :
( الطويل )
ف�سم ُع أ�مري امل�ؤمنني وطا َع ٌة
()3
كنت قد ج�شمتني مركب ًا وعرا
وان َ
علم ًا أ�ن الفرتة التي متثلت فيها ال�صورة البيانية
ل�شعراء ال�سجون الع�رص العبا�سي أالول والثاين
لت�شمل جمموعة من ال�شعراء ممن كان لهم الدور
البارز يف ذلك ،ومنهم علي بن اجلهم ،أ�بو فرا�س
احلمداين� ،إبراهيم بن املهدي ،ن�صيب أال�صغر،
جعفر بن علبة احلارثي� ،إبراهيم بن املدبر وغريهم.

 – 1الت�شبيه:
قد ال تكفي الرثوة اللغوية للتعبري عن أ�حا�سي�س
ال�شاعر و أ�فكاره ،مهما كانت القدرة التعبريية
لتلك الرثوة اللغوية ،ومهما بلغت عناية ال�شاعر يف
ال�صياغة والرتكيب ،ألن اللغة امل أ�لوفة قد تعجز عن
ت�صوير ما يوحي �إليه ال�شاعر ،لذلك يلج أ� �إىل اللغة
الفنية لت�شكيل �صورة تنه�ض بافكاره وم�شاعره
"فيختار منها ما يراه مالئم ًا ملا يف نف�سه كفي ًال ،بنقله
�إىل ال�سامع على �شكل ير�ضاه"(.)4
فال�صورة الفنية مطلب يتجاذبه املبدع واملتلقي� ،إذ �إن
املبدع ي�رشع يف البحث عن ا إلطار الفني القادر على
نقل ما يختلج يف نف�سه ،واملتلقي يتفاعل مع ال�صورة
الفنية أ�كرث من تفاعله مع اللغة امل أ�لوفة .وا إلح�سا�س
بال�صورة الفنية يتفاوت بني املبدع واملتلقي "نتيجة
للتباين بني االثنني يف حلظات االنفعاالت النف�سية
لدى ال�شاعر ،وحلظة ال�سماع ،ف�ض ًال عن الواقع
االجتماعي والتفاوت الزمني بني ال�شاعر وامل�ستمع"
(.)5
والت�شبيه من عنا�رص التوا�صل الفني بني الن�ص
واملتلقي ألنه يوفر م�ساحة تخيلية،وهو الذي يحول
مكونات الن�ص من كلمات �صامتة وتراكيب لغوية
جافة� ،إىل كلمات وتراكيب تفي�ض حياة ،فت�شيع
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/7
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يف الق�صيدة أال�صوات واحلركات أ
واللوان ،ويجد
املتلقي نف�سه أ�مام لوحات َج َ�س ُدها اللغة ،وروحها
أ�طياف خيال " فكما أ�ن الر�سم والت�صوير يعتمد على
أال�صباغ أ
والحجار التي ُت َ� ؤ َّلف َوت ُْ�صقل؛ لرتمز �إىل
طبيعة جميلة أ�و فتنة �ساحرة أ�و عبقرية نادرة ،جند
الت�شبيه ي�شاركهما يف ا إلف�صاح عن الفكرة والتعبري
عن العاطفة مبا فيه من عن�رص اخليال الذي يقابل تلك
أال�صباغ أ
والحجار " (.)6
ولي�ست عنا�رص احلياة ( ال�صوت واحلركة واللون)
يف ال�صورة الت�شبيهية هي التي تخلع عليها �سمة
ا إلبداع و�إمنا العاطفة التي تعد معيار ًا للعبقرية
أال�صيلة (.)7
ما زالت نظرة النا�س يف كثري من املجتمعات لل�سجني
تت�صف بالدونية وا إلزدراء ،وي�شكل ال�سجن يف
أ�ذهانهم ما يطلقون عليه "و�صمة عار "� ،إذا كان
ال�سجني قد اقرتف ما يخالف تعاليم الدين أ�و
أالعراف والتقاليد ،أ�ما �إذا كان ال�سجني مظلوم ًا
أ� ّدت به ال�سعاية �إىل غياهب ال�سجن ،فغالب ًا ما يثري
يف نفو�س النا�س ال�شفقة والرثاء حلاله .وقد ت�شكلت
لدي ،بعد ا�ستقراء �صورة
هذه الر�ؤية االجتماعية ّ
ال�سجن لدى �شعراء ال�سجون.
وقد حاول �شعراء ال�سجون تغيري نظرة املجتمع
لل�سجن ،وا إلعالء من قدر ال�سجني مل�سح " و�صمة
العار " التي درج عليها النا�س ،وقد تو�سل ال�شعراء
من أ�جل حتقيق هذين الهدفني بالبناء الت�شبيهي
ف أ�طلقوا العنان ألخيلتهم من أ�جل �إبداع أ�كرث ال�صور
جما ًال وت أ�ثري ًا وقدرة على تغيري الر�ؤية االجتماعية
لل�سجن وال�سجني.
وملا كانت نظرة املجتمع لل�سجن قد ا�ستقرت يف
أالذهان ،واتخذت طابع امل أ�لوف ،و أ��صبحت من
امل�س ّلمات ،فقد اجتهد ال�شعراء يف البحث عن أالدلة
والرباهني إلقناع النا�س ب أ�ن ال�سجن لي�س عار ًا كما
يعتقدون ،و أ�ن ال�سجني لي�س �إن�سان ًا مبتذ ًال كما يظنون،
3
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وعليه فقد تباروا يف تقدمي أالدلة والرباهني القادرة
على الت أ�ثري وا إلقناع ،يف �صورة من �صور الت�شبيه
القريبة من الت�شبيه ال�ضمني ،وميكن ت�صنيف أالدلة
والرباهني التي �شكلت البناء الت�شبيهي لتغيري الر�ؤية
االجتماعية لل�سجن وال�سجني على النحو ا آلتي :

 .1ربط حال ال�سجني بالدرة احلبي�سة يف
ال�صدف ،كقول املتنبي :

( املن�رسح)
َاي ِفيكَ َم ْنق ََ�ص ًة
َل ْو َكانَ ُ�س ْكن َ
ال�ص َد ِف ()8
مل َي ُك ِن ال ُّد ُّر َ�ساك َِن َّ
ي�صور ال�شطر أالول الر�ؤية االجتماعية لل�سجني،
�إذ �إن ال�سجن منق�صة للرجال ،وهذا هو االعتقاد
ال�سائد ،وجاء ال�شطر الثاين نافي ًا لهذا االعتقاد من
خالل الدليل أ�و الربهان الذي �ساقه ال�شاعر ب أ�ن الد ّر
وهو من اجلواهر النفي�سه التي يت�سابق النا�س على
امتالكها ويتفقون على ت�رشيفها و�إعالء قيمتها،
ي�سكن يف ال�صدف الذي ُيعد �سجنا للدر.
وال تخفى الغرابة وا إلثارة يف ت�شبيه حال ِه يف ال�سجن
بحال الدرة يف ال�صدف؛ فهو بهذا الت�شبيه ي�سعى �إىل
نفي الوح�شة والرهبة والظالم وكل أ��شكال املعاناة
التي ا�ستقرت يف أ�ذهان النا�س عن أ�حوال ال�سجن،
وي�سعى يف الوقت ذاته �إىل نفي أ�ية نقي�صة أ�و عار
يلحق به ،وبهذا يعيد �صياغة الر�ؤية االجتماعية
لل�سجن وال�سجني ،ب أ�ن ال�سجن مكان ال ي�سكنه �إال
أ��رشاف النا�س و�سادتهم.
وال ريب أ� ّن الربط الفني بني حال ال�شاعر ال�سجني
وحال ال ُّد َرة يف ال�صدف �شكل من أ��شكال املبالغة يف
ذلك الع�رص ،بل غلو يف البناء الفني الداليل ،و أ�زعم أ� ّن
هناك ُم َ�س ِّوغ ًا يخفف ِم ْن حد ِة املبالغ ِة والغلو ،وهو أ� ّن
الربط الفني بني حال ال�سجني وحال الدرة قد �صدر
من خيال املتنبي الذي اعتاد املتلقي على جموحه
وتفرده ،كما اعتاد على بروز أالنا يف اخلطاب
Published by Arab Journals Platform, 2020
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ال�شعري للمتنبي.
وال�شاعر يعي ما يريد ،ويحر�ص على حتقيق املفهوم
االجتماعي اجلديد ،لذا اختار أ��سلوب ًا لغوي ًا فاع ًال� ،إذ
و�ضع ال�صورة الفنية التي تختزل أ�بعاد ًا اجتماعية
جديدة يف �إطار أ��سلوب ال�رشط " لو كان �سكناي فيك
منق�صة " ،ومن املعلوم أ�ن أ�داة ال�رشط ( لو ) تفيد
امتناع ًا لوجود أ�ي امتناع أ�ن يكون وجوده يف ال�سجن
منق�صة له ،لوجود الدرر يف ال�صدف ،فالعالقة بني
طريف ال�رشط تنطوي على قدر كبري من ا إلقناع� ،إذ
ال ميلك املتلقي �إال الت�سليم مبا ي�صوره ال�شاعر ألن
العالقة بني الطرفني ( فعل ال�رشط وجوابه ) ت�شكل
حجة ال �سبيل �إىل نق�ضها ولنقل بعبارة أ�خرى أ�ن
املخاطب �إذا نظر �إىل ال�صدف على أ�نه �سجن معيب
للدرر – وهذا حمال – ف�إن وجود ال�شاعر يف ال�سجن
معيب أ�ي�ض ًا ،ويف هذا الت�صوير نفي جازم أ�ن يكون
ال�سجن منق�صة لل�شاعر.
ويف هذا ال�سياق يقول �إبراهيم بن املدبر :
( الطويل )
ا�ض ًة
هو
احلب�س ما فيه َع َل َّي غ َ
َ�ض َ
ُ
َو َه ْل كانَ يف َح ْب ِ�س اخلليفِة ِم ْن عا ِر !
أ�و ال ُّدر ِة الزهرا ِء يف قعر لجُ َّ ـ ٍة
فـال تجُ ْ َت َلـى �إال ِب َهـ ْولٍ و أ�خطـارِ()9
� إ ّن البيت أالول يعد ا�ستهال ًال �رضوري ًا للبيت الثاين
حيث ي�ستهله ال�شاعر باحلر�ص على تغيري الر�ؤية
االجتماعية لل�سجن من خالل نفي الغ�ضا�ضة عنه
يف قوله  " :هو احلب�س ما فيه علي غ�ضا�ضة " ،ثم
ي�رشع بتقدمي الربهان على ما نفاه ب أ�ن مكان الدرة
الزهراء يف قعر البحر املظلم ال ميكن احل�صول
عليها �إال بعد مواجهة أالخطار املهولة ،ولو وازنا
بني ال�صورة الت�شبيهية التي تقدمت لدى املتنبي،
وال�صورة الت�شبيهية لدى �إبراهيم بن املدبر ،لتبني
لنا أ�ن أالخري قد و�شح �صورته ب�سمات تعك�س واقع
ال�سجن ،وذلك من خالل حتديد مكان الدرة ،فهي يف "
4
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قعر جلة» وهو مكان ين�سجم مع ظالم ال�سجـن ،كما أ�ن
ثنائية اللون التي ا�شتمل عليها قول ابن املدبر وهي
اللون أالبي�ض الذي يكمن يف الدرة الزهراء،واللون
أال�سود الذي يكمن يف قعر البحر أ�و اللجة ،ت�شكل
هذه الثنائية اللونية املفارقة بني واقع ال�سجن لدى
النا�س وهو واقع يت�سم بالرهبة والظالم ،وواقع
ال�سجن لدى ال�شاعر وهو واقع ي�شبه الدرة الزهراء
يف قعر جلة.

 .2ربط حال ال�سجني ب أ�حوال ال�سيف ،كقول
علي بن اجلهم *

( الكامل )
لي�س ب�ضائ ِر
ْ
قالت ُح ِب ْ�س َت َف ُقلْ ُت َ
أ
َح ْب�سي و� ُّي ُم َه َّن ٍد ال ُي ْغ َم ُد ()10
َ�ص َّد َر دخوله لل�سجن بدخول ال�سيف �إىل غمده ،فما
هو �إال �سيف أ�دخل �إىل غمده ،وكما أ�ن الغمد ال يقدح
مب�ضاء ال�سيف وحدته ،ف�إن ال�سجن ال ينال منه ،وال
يقدح يف رجولته وقوته .وقد اختار ال�شاعر أ�قرب
احلقائق احل�سية إلقناع املخاطب وهو هنا زوجته
(قالت ُح ِب ْ�س َت ) ،وحينما يكون الدليل أ�و الربهان
الذي يقدمه ال�شاعر جزء ًا من الواقع امل أ�لوف ف�إن
الت أ�ثري وا إلقناع يكونان أ�قوى مما لو كان الدليل
خيالي ًا أ�و بعيد ًا عن حوا�س املخاطب� ،إذ �إن ال�سيف
من أ�ن�صع الظواهر االجتماعية يف ذلك الع�رص .وقد
حر�ص ال�شاعر على تقدمي الدليل وهو امل�شبه ب ِه
بو�ساطة اال�ستفهام الذي يفيد النفي� ،إذ � إ ّن كل �سيف
يدخل �إىل غمدهِ ،وتقدمي الدليل بو�ساطة اال�ستفهام
ي�ضع املتلقي أ�مام �س�ؤال عن حقيقة ( أ�ي مهند ال
يغمد ) ،و�إجابة املتلقي عن ال�س�ؤال هي ما يريده
ال�شاعر ،وما دامت ا إلجابة حقيقة وهي النفي ،ف�إن
عدم اكرتاث ال�شاعر بال�سجن حقيقة ال يعرتيها ال�شك
كذلك.
أ
ويبدو �ن �صورة ال�سيف ( امل�شبه به ) من ال�صور
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التي ي�ست أ�ن�س بها ال�شاعر يف �سياق ال�سجن ،فقد روي
أ�ن املتوكل حب�س علي بن اجلهم ثم نفاه �إىل خرا�سان،
وكتب �إىل أ�مريها طاهـر بن عـبد اهلل بـن طاهر ب أ�ن
ي�صلـب �إذا وردها يوم ًا �إىل الليـل ،فلمـا و�صـل �إىل (
ال�شاذياخ ) * حب�سه طاهر بها ،ثم أ�خرج ف�صلب
يوم ًا �إىل الليل جمرد ًا من ثيابه ثم أ�نزل فقال :
( الكامل )
ا�س ُه
ما عا َب ُه أَ� ْن ُب َّز َعنه ِل َب ُ
فال�سيفُ أ� ْه َو ُل ما ُيرى م�سلوال ()11
َّ
وال يخفى أ� ّن املكابرة والتعايل على اجلراح تدفع
ا إلن�سان �إىل خلق عالقات غري م أ�لوفة يف الوعي
اجلماعي� ،إذ � إ ّن ال�شاعر املقيد أ
بالغالل واملجرد
ِم ْن ثياب ِه وامل�صلوب يف العراء ،ميثل حالة ان�سانية
غري م أ�لوفة يف الوعي اجلماعي ،وهي حالة تقت�ضي
ال�شفقة على هدر �إن�سانية ال�شاعر ،واالحتجاج على
ن�سف الثوابت ا إلن�سانية ب�رصف النظر عن اجلرم
الذي ارتكبه ال�شاعر ،ولكن هول امل�شهد ا إلن�ساين
وعمق املعاناة التي جترعها ال�شاعر ،جعال ال�شاعر
مكابر ًا متعالي ًا على امل�صيبة التي حلت به ،وراف�ض ًا
ا إلقرار أ
بالمل والذل والهوان ،انت�صار ًا لنف�س ِه التي
مل تُهزم وانتقام ًا من خ�صومه الذين مل ينالوا منه �إال
التعرية وال�صلب والتقييد.
� إ ّن معاينة الت�شبيه من املنظور الفني يف�ضي �إىل أ� ّن
ال�شاعر مل يوفق يف خلق عالقة م�شابهة بني طريف
الت�شبيه ألن عالقة ال�شبه بني �إن�سان ُمقيد م�صلوب
وجمرد من ثيابه من جهه وال�سيف الذي يجرد من
غمده ،عالقة غري م�ست�ساغة من املنظور الفني.
تعر�ض ال�شاعر لل�صلب بعد خروجه من ال�سجن،
َ
و�رضروة هذا البيت ين�سجم مع ما ورد يف الفقرة
الثالثة من هذه ال�صفحة ،وهنا تتجلى براعة ال�شاعر يف
توظيف أ�حوال ال�سيف لتن�سجم مع أ�حواله يف �سجنه
و�صلبه ،فقد وظف حال ال�سيف يف الغمد حينما كان
هو يف ال�سجن ،ووظف حال ال�سيف م�سلو ًال بال غمد
5
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لي�س ِّوغ حاله م�صلوب ًا بال ثياب.
�إن حر�ص ال�شاعر على توظيف ال�سيف يف �سياقني
خمتلفني ي�شري �إىل أ�همية ال�سيف يف احلياة الفكرية
واالجتماعية يف الع�رص العبا�سي ،فك أ�ن ال�سيف
مقيا�س عقلي ل إلقناع بحقيقة ما ،كما ال يخفى أ�ن
اختيار ال�سيف يك�شـف عن اعتزاز ال�شاعر ببطولته
و�شجـاعته� ،إذ يقرتن ال�سيف بالفار�س ال�شجاع.
ويت�صف الدليل يف املثال الثاين ( ما عابه أ�ن بز عنه
لبا�سه ) باملبالغة� ،إذ �إن العرف االجتماعي والذوق
أالدبي ال ي�ست�سيغان ت�صوير امل�صلوب املجرد من
ثيابه بال�سيف الذي جرد من غمده .أ�ما ت�صوير
دخوله لل�سجن بدخول ال�سيف �إىل الغمد فهو ت�صوير
يحقق قبو ًال وا�ستئنا�س ًا يف اجلانبني االجتماعي
والفني.
ويف �سياق ت�صوير حال ال�سجني بال�سيف ،يقول
�إبراهيم بن املدبر :
( الكامل )
ال ُت ْ� ؤ ِي َ�س َّنكَ من كرمي َن ْبو ٌة
ع�ضب باتر ()12
فال�سيف ينبو وهو ٌ
فحال ال�شاعر يف ال�سجن كحال ال�سيف الذي ينبو
فيخطيء �رضبته .ويبدو أ� ّن درجة ا إلقناع يف هذا
الدليل �ضعيفة� ،إذ ي�صعب تخيل وجه �شبه بني حال
دخول ال�شاعر لل�سجن وحال ال�سيف الذي ينبو،
وعليه ميكن القول �إن الدليل الذي ي�سوقه ال�شاعر
يف �سياق الت�شبيه ينبغي أ�ن يكون م�شتم ًال على وجه
�شبه م�ست�ساغ مي ّكن املتلقي من �إقامة عالقة بني طريف
الت�شبيه� ،إذ �إن الدليل أ�و الربهان يف مثل هذا الت�شبيه
يحوي جانبني متالزمني ،الواقعية التي تف�ضي �إىل
ا إلقناع ،ووجود وجه �شبه ي�سوغ الت�شبيه بني حال
امل�شبه وحال امل�شبه بهِ .و�إذا كان يف البيت ال�سابق
�إ�ضاءة فنية ميكن أ�ن ت�سجل لل�شاعر فهي قوله :
"وهو ع�ضب باتر " �إذ رمى ال�شاعر �إىل ا إليحاء
بقوته وجلده على ال�سجن ولكنه مل يح�سن �صهر هذا
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ا إليحاء يف �إطار ركني الت�شبيه .كما أ�ن ال�شاعر يف هذا
املثال قد وقع يف تناق�ض يف ر�سم امل�شهد الت�صويري
لواقع حاله يف ال�سجن ،فهو ي�صور ال�سجن َن ْب َوة
�سيف ،ويف هذا الت�صوير �إيحاءات و آ�ثار نف�سية
�سلبية ،ويف ق�صيدة أ�خرى ي�صور ال�سجن ت�صوير ًا
يفي�ض فخار ًا وجتلد ًا وذلك يف قوله :
( الطويل )
ا�ض ٌة
هو
احلب�س ما فيه َع َل َّي غ َ
َ�ض َ
ُ
َو َه ْل كانَ يف َح ْب ِ�س اخلليف ِة ِم ْن عا ِر !
وهـل هو �إال َم ْن ِز ٌل مث ُل منـزيل
ـيت ودا ٌر ِم ْثـ ُل بيتي أ�و داري ؟ ()13
وب ٌ
و�صفوة القول يف ت�شبيه حال ال�سجني بحال ال�سيف،
أ�ن �شعر ال�سجون �صور ال�سيف يف أ�حوال ثالثة؛
حال ال�سجني بحال ال�سيف يف الغمد ،وحال ال�سجني
امل�صلوب املجرد من ثيابه بحال ال�سيف امل�سلول،
وحال ال�سجني بحال نبوة ال�سيف ،وقد تفاوت
امل�ستوى الفني للم�شبه به ( ال�سيف ) وفق اختالف
درجة الت أ�ثري وا إلقناع ،و�إمكانية وجود وجه �شبه
بني طريف الت�شبيه ،وقد دلت أالحوال الثالثة على أ�ن
اختيار ال�سيف لت�صوير حال ال�سجني ينبع من أ�همية
ال�سيف ووظيفته يف احلياة االجتماعية يف الع�رص
العبا�سي.

 .3ربط حال ال�سجني بالبدر ،كقول علي بن
اجلهم :

( الكامل )
� إ ْن ُي ْب َت َذ ْل فال ْبد ُر ال ُيزْري به
أ�ن كان لي َل َة تمِ ّ ِه َم ْبذوال ()14
ي�ستح�رض ال�شاعر �صورة فنية جتمع بني أالر�ض
وال�سماء ،ويف قدرته على اجلمع تتجلى براعته
الت�صويرية� ،إذ �صور حال ال�سجني الذي يختفي يف
غياهب ال�سجن بحال البدر التام الذي تخفيه ال�سحب
أ�و الغيوم .وتقوم ال�صورة الت�شبيهية على عن�رص
6
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االختفاء أ�و االحتجاب امل�ؤقت ،فال�سجن يحجب
ال�شاعر عن أالنظار دون أ�ن ُيلحق به ابتذاال أ�و �إهانة،
كما حتجب الغيوم البدر التام دون أ�ن تُلحق به ابتذا ًال
إل�رشاقه وجماله .وقد أ�ح�سن ال�شاعر حينما وزع
الدال اللغوي ( يبتذل ،مبذوال ) على طريف ال�صورة
الت�شبيهية حر�ص ًا على وحدة حال امل�شبه وامل�شبه
به ،وعلى �إقناع املتلقي بواقعية الربهان أ�و الدليل.
وكذلك حر�ص ال�شاعر على �إبطال مفردات الر�ؤية
االجتماعية لل�سجن أ�و ال�سجني فح�شد أ�لفاظ االبتذال
واالزدراء ( يبتذل ،مبذوال ،يزري ) ،وحاول �إثبات
بطالنها من خالل ربط حال ال�سجني بحال البدر .ويف
ق�صيدة أ�خرى يقول :
( الكامل )
وال َب ْد ُر ُي ْد ِر ُك ُه ال�سرِّ ار فتنجلي
أ� َّيا ُم ُه و َك أ� َّن ُه ُمت ََج ِّد ُد ()15
يوظف ال�شاعر ظاهرة فلكية ،فريبط بني حال
ال�سجني ومنازل القمر ،فقد �صور أاليام التي
يق�ضيها يف ال�سجن املظلم بحال البدر الذي ي�صري يف
آ�خر ال�شهر حماقا ،فيفقد �ضوءه وبهاءه ثم �رسعان
ما يعود �إليه �إ�رشاقه �شيئ ًا ف�شيئ ًا ،وهذا حال ال�شاعر
الذي �صيرّ ه ال�سجن "حماق ًا " ،ولكن �سيعود �إليه
بها�ؤه ون�ضارته.
ويف هذا ال�سياق يقول أ�بو فرا�س :
( الطويل )
َ�س َي ْذ ُك ُرين َق ْومي �إذا َج ّد جِ ّد ُه ْم،
َويف ال ّلي َل ِة ّ
الظل َما ِء ُي ْف َت َق ُد ال َب ْد ُر ()16
يوظف ال�شاعر الت�شبيه ال�ضمني لت�صوير مكانته بني
قومه؛ فقد �صور حال القوم الذين يطلبون فار�سهم
حينما تقع احلرب أ�و ينزل بهم أ�مر جلل ،بحال َم ْن
يطلب البدر يف الليلة الظلماء .وهذا التوظيف بعيد
عما �شاع لدى �شعراء ال�سجون الذين �صوروا حال
ال�سجن أ�و ال�سجني بحال البدر يف أ�حوال معينة،
ولكن اختيار أ�بي فرا�س للبدر يف البناء الت�شبيهي
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/7
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يقع يف �سياق ال�سجن و�إن كان غر�ض الت�صوير
خمتلفٌ  ،كما أ�ن اختيار البدر دلي ًال وبرهان ًا يف البناء
الت�شبيهي يعزز منحى ال�شعراء يف هذا االختيار.
وعلى الرغم من أ�ن غر�ض الت�صوير لدى أ�بي فرا�س
خمتلف عما �شاع لدى �شعراء ال�سجون ،ف�إن ت�شبيه
حال ال�سجني بالبدر يتفق مع منحى ال�شعراء.

 .4ربط حال ال�سجني باخلمر ،كقول �إبراهيم
بن املدبر :

( الطويل )
ترين ا َ
خل ْم َر يظهر ُح ْ�سنُها
أ�ل�ستِ َ
َو َب ْه َجتُها با َ
حل ْب ِ�س يف الط ِني والقار ! ()17
ي�شكل البناء الت�شبيهي لدى ابن املدبر تطور ًا
وجتديد ًا يف ماهية الدليل أ�و الربهان الذي ي�شتمل
عليه الت�شبيه� ،إذ ي�شتمل الدليل لديه على �صورة
ذوقية� ،إذ �إن ت�شبيه حال ال�سجني بحال اخلمر التي
يظهر ح�سنها وبهجتها من طول حب�سها يف اجلرار،
أ�مر غري معهود لدى �شعراء ال�سجون ،يف هذا ال�سياق،
فقد ان�صب اهتمام ال�شعراء ا آلخرين – كما ر أ�ينا يف
النماذج املتقدمة على ال�صورة الب�رصية التي ا�شتملت
على �صور الدرة يف ال�صدف ( املتنبي ) ،وال�سيف يف
أ�حواله املختلفة ( علي بن اجلهم ) والبدر ( أ�بو فرا�س
وعلي بن اجلهم).
أ
وهذا التجديد الذي �تى به ابن املدبر يحول املتلقي من
م�ساحة الت أ�مل الب�رصي التي تنطوي على أ�طياف من
اجلمال وا إل�رشاق وا إلعجاب وهي أ�طياف ينبغي أ�ن
تف�ضي �إىل الت أ�ثري وا إلقناع بالدليل أ�والربهان الذي
ي�سوقه ال�شاعر� ،إىل م�ساحة من التذوق احل�سي لطعم
اخلمر ونكهتها .كما أ�ن هذا التجديد يف ماهية الدليل
والربهان يف الت�شبيه ال�ضمني يقل�ص م�ساحة الت أ�ثري
وا إلقناع ويح�رصها يف ال�رشيحة االجتماعية التي
تتذوق طعم اخلمر ونكهتها ،أ�ما الدالئل والرباهني
التي �ساقها ال�شعراء ا آلخرون فتوفر م�ساحة رحبة
7
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للت أ�ثري وا إلقناع ألنها ت�صور أ�مور ًا عامة ال خالف
عليها يف اخلطاب االجتماعي ،فالبدر وال�سيف والدرة
وغريها من الدالئل التي يتفق عليها عامة النا�س.
وعليه ميكن القول �إن التجديد يف ال�صورة الت�شبيهية
لدى ابن املدبر يفتقر �إىل عن�رص ا إلجماع الذي ينبغي
أ�ن يتوافر يف ال�صورة الت�شبيهية التي ترمي �إىل
تغيري الر�ؤية االجتماعية لل�سجن أ�و ال�سجني .لقد
اختار ال�شعراء يف �شعرهم الت�شبيه البليغ؛ لكونه
يحقق الت أ�كيد ،ويقوي املعنى بخا�صة عندما يجعل
امل�شبه عني امل�شبه به.
ومن ال�شعراء من مل يكتف بتقدمي دليل واحد ي�س ّوغ
به وجوده يف ال�سجن ،فحر�ص على تكثيف ال�صور
الت�شبيهية ،كما هي احلال لدى علي بن اجلهم يف
الق�صيدة :
( الكامل )
أ
َ
وال�شم�س لوال � َّنهـا حمجـو َب ٌة
ُ
أ
عن ناظِ َر ْيكِ ملا ��ضا َء ال َف ْر َق ُد
وال َغ ْيثُ َي ْح�صرُ ُ ُه الغَما ُم فما ُيرى
ال َو َر ِّي ُقــه ُيـرا ُح َو َي ْر ُع ُد
والنا ُر يف أ�حجـارِها خمـبو َء ٌة
ال ت ُْ�ص َطلى �إن مل ُتثرِ ْ ها أال ْز ُن ُد
والزاعِـب َّيـ ُة ال ُيقيـ ُم ُك ُعوب َها
وج ْذ َو ٌة َتتَـ َوقَّـُد ()18
�إال ال ِّثقافُ َ
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 - 2البناء اال�ستعاري :

ُيعد اخلطاب اال�ستعاري نب�ض الق�صيدة العربية،
مينحها احليوية وا إلثارة وهو من أ�برز املثريات
أال�سلوبية التي تنبه القاريء على امل�ستوى الفني
للخطاب ال�شعري ،وتوقظ م�شاعره وذهنه للمعاين
التي يوفرها البناء اال�ستعاري الذي يوفر دالالت ما
كانت تتحقق لوال براعة ال�شاعر يف خلق عالئق جديدة
بني أاللفاظ بو�ساطة اال�ستعارة.
وقد تنبه القدماء للدور الوظيفي لال�ستعارة ،فابن
ر�شيق ي�صفها ب أ�نها " أ�ف�ضل املجاز و أ�ول أ�بواب
البديع ،ولي�س يف حلى ال�شعر أ�عجب منها ،وهي من
حما�سن الكالم �إذا وقعت موقعها ،ونزلت مو�ضعها"
(.)19
وينوه عبد القاهراجلرجاين �إىل خ�صائ�صها فهي
"تعطيك الكثري من املعاين بالي�سري من اللفظ ،حتى
تخرج من ال�صدفة الواحدة عدة من الدرر وجتني من
الغ�صن الواحد أ�نواع ًا من الثمر" (.)20
وي�شريعبد القاهر اجلرجاين �إىل ِم ْز َية التعبري
بو�ساطة اال�ستعارة بقوله  " :وكان من املركوز يف
الطباع والرا�سخ يف غرائز العقول ،أ�نه متى أ�ريد
الداللة على معنى فرتك أ�ن ي�رصح به ويذكر باللفظ
الذي هو له يف اللغة وعمد �إىل معنى آ�خر ف أ��شري به
�إليه َو ُجعل دلي ًال عليه ،كان للكالم بذلك ح�سن ومزية
ال يكونان �إذا مل ي�صنع ذلك وذكر بلفظه �رصيح ًا "
(.)21
ويتفاوت ال�شعراء يف قدرتهم على �إعادة �صياغة
العالقة بني املوجودات من حيث �شبكة التحوالت،
من ح�سي �إىل جمرد ،ومن جمرد�إىل ذهني وما يرافق
هذا التحول من تبادل يف ال�صفات واخل�صائ�ص،
كال�صوت واحلركة واللون وذلك أ�ن " كل عمل �إبداعي
ال يعدو أ�ن يكون عبارة عن تفكيك املدرك و�إعادة بنائه
أ�و ت�شكيله " (.)22
وهذا التفكيك و�إعادة البناء ال يت أ�تى لغري ال�شعراء
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الذين ميلكون ر�ؤية خا�صة متكنهم من خلق عالقات
جديدة تلغي احلدود بني املادي واملجرد ألنهم "
يب�رصون العالقات بني أال�شياء اخلارجية املنف�صلة
وامل�شاعر أ
والفكار الداخلية ،وهي العالقات التي
يعرب عنها ا آلن با�سم اال�ستعارة " (.)23
وال نعني مبا تقدم أ�ن لفظ اال�ستعارة يختزل طاقة
�سحرية مبفرده� ،إذ ال قيمة لللفظة املفردة ما مل تندغم
يف �سياقها ثم للت أ�كيد على ربط أ�لفاظ اال�ستعارة
بال�سياق العام " " ،فاجلمال ال ينبع من الكلمة ،بل
ي�ستحيل أ�ن ينبع من ذات الكلمة� ،إذ �إن الكلمة ال
تكون جماز ًا �إال وهي داخلة �ضمن الكالم ،ودائرة يف
�إطاره ،واعتربت جزء ًا من الت أ�ليف والنظم " (.)24
وان�سجام اال�ستعارة يف �سياقها يف�ضي �إىل �إحداث
جتاذب نف�سي بني املتلقي ومدلول اال�ستعارة،ويف
اللحظة التي يتحقق هذا التجاذب يتعانق �إح�سا�س
املتلقي مع �إح�سا�س ال�شاعر يف زمن �إبداع الن�ص "
وميكن القول �إن هناك حمورين رئي�سني ي أ�تلفان يف
الت�شكيل اال�ستعاري ،أالول منهما هو  :أالفق النف�سي
وحيوية التجربة ال�شعورية ،وا آلخر  :احلركة اللغوية
الداللية بتفاعل ال�سياق وتركيب اجلملة " (. )25

امل�ستوى الفني لل�صورة اال�ستعارية

تك�شف العالقة بني طريف اال�ستعارة تفاوت ًا يف البناء
الفني ،فال�شاعر حينما يعمد �إىل ت�شكيل اال�ستعارة
ف�إنه ي�ستمد من العنا�رص احل�سية وغري احل�سية مادة
يعيد �صياغتها وفق قدرته التخيلية وم�ستوى ت أ�ثره
وانفعاله وتوتره .وحينما يكون طرفا اال�ستعارة
ح�سيني ،ف�إن قدرته التخيلية تبقى أ��سرية يف املحيط
احل�سي ،وميكن أ�ن نطلق على هذا البناء اال�ستعاري
احل�سي ،امل�ستوى اال�ستعاري ال�سطحي ،ويرتقي
امل�ستوى الفني حينما يرتقي الطرف املادي غري العاقل
�إىل طرف حي يف �سلوكه� ،إذ يعمد ال�شاعر �إىل أ�ن�سنة
الطرف املادي ،وحينما يكون الطرف أالول جمرد ًا
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/7
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( غري ح�سي ) والطرف الثاين مادي ًا حم�سو�س ًا ف�إن
امل�ستوى الفني يقل عن البناء اال�ستعاري الذي يكون
فيه الطرف أالول جمرد ًا والطرف الثاين حم�سو�س ًا
ب�صفاته و�سلوكه.
وميكن توزيع امل�ستوى الفني للبناء اال�ستعاري على
النحو ا آلتي:

 .1ال�صورة اال�ستعارية التماثلية،

وهي اال�ستعارة التي يكون طرفاها ح�سيني أ�و " هي
التي تظهر حتوال بني طرفيها من عامل ح�سي �إىل آ�خر
ح�سي ،بحيث تبدو الرتابطات التي يثريها كل طرف
متناغمة مع ترابطات الطرف ا آلخر وحمافظة على
مبد أ� الت�شابه والتماثل يف الوقت نف�سه " (.)26
وقد جتلى التماثل احل�سي بني طريف اال�ستعارة يف
قول ن�صيب أ
ال�صغر *
(الطويل)
لقد أ��ص َب َح ْت َح ْجناء تبكي لوال ٍد
َبد َّرة عَينْ ٍ ق َّل عنه غنا�ؤها ()27
ففي قوله " بدرة عني " يكمن طرفان ح�سيان
(الدموع ،الدرة ) ،ويف ت�صوير الدموع بالدر يكمن
�إح�سا�س أالب ال�سجني بدمـوع ابنته التي بكته وهو
يف ال�سجن ،وعلـى الرغـم
مـن أ�ن طريف اال�ستعارة ح�سيان �إال أ�نهما ينطويان
على بعد نف�سي� ،إذ �إن دموع االبنة عزيزة على أالب
ال�سجني ،لذا مل يجد ال�شاعر تعبري ًا أ��صدق من لفظ "
الدرة " لي�ستعريه لدموع ابنته ،وعليه ف�إن اقت�صار
طريف اال�ستعارة على املح�سو�سات ال ي�ضعف امل�ستوى
النف�سي للبنية اال�ستعارية ،كما أ�ن حرارة العاطفة يف
هذا ال�سياق هي التي أ�ثرت يف آ�لية االختيار اللغوي
من قبل ال�شاعر ،فجعلت لفظة " الدرة " هي أالن�سب
من البدائل اللغوية أالخرى.
وذلك أ�ن أ
"ال�سلوب اال�ستعاري من الت�شكيالت
أالدبية التي يطلبها املحزون �ساعة حزنه ،فتحمل
تلك الت�شكيالت اال�ستعارية من همومه و أ�حزانه ما
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يفرج عنهَ ،و ُي�سرّ ي قلبه ،ويقلل من كمده " (.)28
ويف قول أ�بي فرا�س يحمل التماثل احل�سي بني طريف
اال�ستعارة �شحنة نف�سية مركبة كما يف قوله :
( الطويل )
		
�إىل اهلل أ��شْ ُكو أ� ّننَا بمِ َ نَازِلٍ
ِالب ()29
تحَ َ َّك ُم يف آ��سادِهِ ّن ك ُ
ففي قوله  " :آ��سادهن كالب " متاثل ح�سي مزدوج� ،إذ
�صور نف�سه أ��سد ًا ،أ
والعداء الذين أ��رسوه و�سجنوه
كالب تتحكم فيه ،فهو يف البنية اال�ستعارية أالوىل
ٌ
معتد معتز بنف�سه ،ويف البنية اال�ستعارية الثانية
ناقم مزد ٍر ألعدائه .وقد �شكل البناء اال�ستعاري
ثنائية داللية ،فهو ال�شاعر ال�سجني الذي مل ت�ضعف
عزميته من ال�سجن لذا ا�ستعار لفظة " آ��سادهن "،
وهم أ�عدا�ؤه ال�سجانون الذين ا�ستعار لهم لفظة "
كالب " للحط من قدرهم ،وهذه الثنائية الداللية
تك�شف عن احلالة النف�سية لل�شاعر �إذ " �إن النظر
�إىل ال�صور ال�شعرية من جانب البعد الداليل وجتنب
البعد النف�سي يجعل ال�صورة ركاما من ال�صور غري
املرتابطة " (.)30

 .2ال�صورة اال�ستعارية التج�سيدية:

وهي " اال�ستعارة التي يتحول فيها املجرد ( الفكرة
) �إىل مادي حم�سو�س ،أ�و هي التي " تظهر حتوال من
العامل املجرد �إىل العامل احل�سي الذي ال ي�ؤول �إىل عامل
أالحياء" (.)31
فلو ت أ�ملنا قول أ�بي فرا�س وهو ي�صور الق�صيدة التي
بعثها �إليه ابن عمه حينما كان أ��سريا لدى الروم :
( اخلفيف )
		
ُك َّل َي ْو ٍم ُ ْيهدي � إ ّىل ِر َيا�ض ًا
وب ()32
جا َد َها فِك ُر ُه ِب َغ ْي ٍِث َ�س ُك ِ
لوجدنا الطرف املجرد ( فكر ُه ) قد حتول �إىل مادي
حم�سو�س ،فقد �شبه الفكر ب�سحاب ماطر ،وال يخفى
أ�ن الطرف املادي ( ال�سحاب ) ال يرتقي �إىل مرتبة
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أالحياء .ويتجلى التحول من املجرد �إىل املادي يف قول
�إبراهيم بن املهدي *
(الكامل)
		
حتى �إذا َع ِلق َْت حبائ ُل �شِ ْق َوتي
ائع ()33
ِب َر ّدى على ُح َف ِر املهالك هِ ِ
فقد ج�سد ال�شاعر ال�شقوة أ�و ال�شقاء ب�شيء مادي
حم�سو�س ،له حبال يعلق مِنها .ويكمن يف هذا
التج�سيد اال�ستعاري �إح�سا�س ال�شاعر ال�سجني املثقل
بهمومه و أ�حزانه� ،إذ � إ ّن �إح�سا�سه بال�شقاء ثقيل ال
ي�ستطيع حتمله او �إخفا َءه ،وب�سبب هذا ا إلح�سا�س
املثقل ا�ستعار ال�شاعر طرف ًا مادي ًا قادر ًا على حمل
ثقل �إح�سا�سه .ولعل عدم ا إلف�صاح عن هذا " ال�شيء
املادي " املعلق باحلبال يوفر للمتلقي م�ساحة تخيل
غري متناهية� ،إذ تختلف �صورة " ال�شيء املادي "
املعلق من متلق �إىل آ�خر ،وذلك وفق تفاعل �إح�سا�س
املتلقي ب�شقاء أ�و مبعاناة ال�شاعر .ومهما اختلفت
أ�طياف ال�صورة التج�سيدية يف ذهن املتلقي ف�إن ثقل
الطرف املج�سد يبقى حا�رض ًا يف خيال املتلقي ،ألن
لفظة "احلبائل» تدل على ثقل الطرف املج�سد ،وهذا "
الثقل» مرتبط ب�إح�سا�س ال�شاعر املثقل .وبهذا يتجلى
لنا أ�ن " التج�سيد الذي مينح الفكرة كيان ًا يتوقف
عنده وعي املتلقي عرب م�ستوى من الت أ�مل وحماولة
ا�ستظهار دالالته و�إيقاظها يف الذهن بهيئة ت�ستجيب
لها م�شاعره وحوا�سه ،ألن ال�صورة ال�شعرية كيان
لفظي تر�سمه املخيلة مبا يخرق امل أ�لوف حل�ساب
ا إلبداع وفاعليته"(.)34
وال تقت�رص وظيفة التحول من املجرد �إىل املح�سو�س
على ت�صوير انفعاالت ال�شاعر والك�شف عن البنية
النف�سية العميقة ،و�إمنا متتد هذه الوظيفة �إىل
املتلقي من حيث ت أ�ثر ِه و�إثارته بالبناء اال�ستعاري
التج�سيدي ومن املفيد أ�ن ن�ستح�رض يف هذا ال�سياق
قول اجلرجاين يف التحول من املجرد �إىل املح�سو�س،
وذلك " أ�ن أ�ن�س النفو�س موقوف على أ�ن تخرجها
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من خفي �إىل جلي ،وت أ�تيها ب�رصيح بعد مكني ،و أ�ن
تردها يف ال�شيء تعلمها �إياه �إىل �شيء آ�خر هي ب� أش�نه
أ�علم ،وثقتها به يف املعرفة أ�حكم ،نحو أ�ن تنقلها عن
العقل �إىل ا إلح�سا�س" (.)35

 .3ال�صورة اال�ستعارية الت�شخي�صية.

هي التي يتحول فيها الطرف املادي �إىل طرف حي
يف �سلوكه و�صفاته أ�و هي ال�صورة التي " تظهر
حتو ًال من طرف ح�سي ينتمي �إىل عامل أال�شياء التي
ال تت�صف باحلياة �إىل طرف يتمثل يف العامل احل�سي
احلي" ( .)36وقد جتلى هذا التحول يف قول أ�بي
نوا�س:
(الوافر)
		
فَ�شَ ِّف ْع ُح ْ�س َن َو ْج ِهكَ يف أ��س ٍري
يد ُين ِب ُح ِّبكَ ال َّرحمن دينا()37
فقد حتول الطرف احل�سي ( ح�سن الوجه) �إىل كائن
حي يف �سلوكه و�صفاته� ،إذ أ��ضحى �شفيع ًا لل�شاعر
ال�سجني .وقد أ��ضاف هذا التحول مناقب و�سجايا
للمخاطب� ،إذ حتول املخاطب من ممدوح ذي وجه
نا�رض م�رشق �سمح وهي �صفات ح�سية جمالية� ،إىل
ممدوح ذي قدر و� أش�ن ،قادر على حتقيق ال�شفاعة
لل�شاعر ال�سجني ،كما أ�ن البناء اال�ستعاري الذي
ت�ضمن حتو ًال من احل�سي �إىل الكائن احلي �سلوك ًا
و�صفه قد ا�شتمل على ر�ؤية اجتماعية تتمثل ب أ�همية
مالمح وجه ا إلن�سان وما فيه من �إيحاءات وقدرة
على الت أ�ثري� ،إذ � إ ّن الوجه يختزل قدر ًا كبري ًا من
ماهية ال�شخ�صية ،ويبدو أ�ن ال�شاعر ال�سجني قد
أ�فاد من هذه الر�ؤية االجتماعية ،ووظفها يف البناء
اال�ستعاري الت�شخي�صي ،وبهذا يكون الت�شخي�ص
اال�ستعاري قد نه�ض بوظيفتني؛ أالوىل  :وظيفة فنية
تتمثل بتحول الطرف املادي املح�سو�س �إىل طرف
الكائن احلي أ
(الن�سنة) ،ويف هذا الطرف م�ساحة
رحبة من اخليال ،توفر أ�فق ًا تخيلي ًا للمتلقي فيتحقق
الت أ�ثر والت أ�ثري .والثانية :وظيفة اجتماعية تك�شف
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/7
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عن البواعث االجتماعية للبناء اال�ستعاري.
�إن الك�شف عن الدالالت الكامنة يف البنية اال�ستعارية
حتتاج �إىل ربط طريف اال�ستعارة بال�سياق ،وال يخفى
أ�ن حمور ال�سياق هو معاناة ال�شاعر يف ال�سجن
وحاجته للمقربني لتخلي�صه من معاناته " فال�سياق
يك�شف عن فاعلية اال�ستعارة ويرد �إليها قيمتها
اخلفية ويعطي لبع�ض ا إلمكانات الكامنة فيها فر�صة
الو�ضوح والنمو ،ومعنى الفاعلية ال ُ ي ْدرك �إال �إذا
أ�دخلت اال�ستعارة يف م�ساقها أ�و بيئتها ال�سياقية"
(. )38
وتتجلى ال�صورة الت�شخي�صية كذلك يف قول جعفر بن
علبة احلارثي *
( الطويل )
فال حت�سبي أ�ين تخ�شّ َع ُت بع َدكم ل�شيء
وال أ�ين من املوت أ�ف َرقُ
وكيف ويف كفي ُح َ�سا ٌم ُم َذ َّلقٌ
َي ُع ُّ�ض بهامـاتِ الرجال َو َي ْع َلقُ()39
مل يكتف ال�شاعر ب�صيغة النهي ( فال حت�سبي ) إلبعاد
الظن أ�و ال�شك ب أ�نه خائف من املوت الذي ينتظره
وهو يف ال�سجن ،فجاء ب�صيغة اال�ستفهام(وكيف)
الذي يحمل يف حناياه تعجب ًا وا�ستبعاد ًا ،فهو ال ي أ�به
من ال�سجن ،وال يخاف من املوت ،ويبدو أ�ن جلده على
ال�سجن ومواجهة املوت املنتظر أ�كرب من أ�ن تنه�ض
بهما اللغة املعيارية امل أ�لوفة ( النهي واال�ستفهام)
فلج أ� �إىل البناء اال�ستعاري الت�شخي�صي م�صور ُا
ال�سيف حيوان ًا مفرت�س ًا يع�ض هامات الرجال ويلعق
من دمائهم .ويبدو أ�ن انفعال ال�شاعر قد بلغ حد ًا
أ�ن�ساه واقع حاله ب أ�نه �سجني ال يقوى على �شيء فهو
ي�صور نف�سه حام ًال �سيف ًا حاد ًا ،يهاجم به أ�عداءه،
ولعل هذا التوتر ال�شديد هو الباعث النف�سي لتحول
الطرف احل�سي ( ال�سيف) �إىل حيوان مفرت�س يع�ض
الر�ؤو�س ويلعق الدماء .ويبدو أ�ن البناء الت�شخي�صي
قد امت�ص توتر ال�شاعر و أ�عاد �إليه وعيه ف أ�درك أ�نه
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�سجني ال طاقة له على املواجهة وهو ما جتلى يف
البيت التايل:
( الطويل )
وال أ�ن قلبي َي ْز َدهيه وعيد ُه ْم
وال أ�نني بامل�شي يف القيد أ�خْ َرقُ ()40
فقد عادت لغة ال�شاعر �إىل امل�ستوى امل أ�لوف املعياري،
وخلت من البناء اال�ستعاري ،و أ�درك ال�شاعر أ�نه
�سجني مي�شي والقيود برجليه.

 .4ال�صورة اال�ستعارية التج�سيمية

وهي التي يتحول فيها الطرف املجرد �إىل طرف
ح�سي يف �سلوكه و�صفاته أ�و هي التي " تظهر حتو ًال
بني طرف جمرد معقول يت�ضمن املعنى �إىل طرف
يتمثل فيه العامل احل�سي احلي ،بحيث تبدو عملية
التحويل فيها منطلقة من امل�شبه �إىل امل�شبه به خللق
الرتابطات التي تكت�سب ال�صفات احل�سية احلية من
حـيث احلـركة وال�سكون واحليوية (.)41
وقد جتلى التحول التج�سيمي يف قول علي بن
اجلهم:
(الوافر )
أ
َح َل ْبنا ال َّد ْه َر َ��شْ ُط َر ُه و َم َّر ْت
ِبنا ُعق َُب ال�شَّ دا ِئ ِد وال َّرخا ِء ()42
يف قوله  " :حلبنا الدهر" يكمن ثراء داليل يقت�ضي
الت أ�مل يف ال�سياق املكاين والنف�سي ،فال�شاعر يف
ال�سجن ال ميلك من أ�مره �شيئ ًا ،ولكن ال�سجن مل
يقدح من عزميته وجتلده ،فقد مر بتجارب و�شدائد
قبل ال�سجن جعلته قادر ًا على حتمل أ�عباء ال�سجن
وتكاليفه .ف�إذا كان ال�سجن جزء ًا من أ�حوال الدهر،
ف�إن ال�شاعر قد تغلب على أ�هوال الدهر كلها،
ف أ��ضحى ال�سجن حيوان ًا أ�ليف ًا أ�ني�س ًا ينقاد بي�رس
ليحلبه ال�شاعر ،ف�إذا كان الدهر بويالته و أ�حداثه
اجل�سام قد آ�ل �إىل حيوان آ�ليف يحلبه ال�شاعر ،فكيف
يكون وقع ال�سجن يف نف�س ال�شاعر؟ وال يخفى أ�ن
البناء التج�سيمي الذي حوى عنفوان ال�شاعر يوحي
Published by Arab Journals Platform, 2020

ebron University Research Journal-B (Humanities) - (???? ????? ?????? ??????- ? (?????? ?????????, Vol. 4 [2020], Iss. 1, Art.
عباس املصري ،الصورة البيانيه ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)4العدد ( ،)1ص (2009 ،)185-167

�إىل هوان أ�حوال ال�سجن يف نظر ال�شاعر ،ويف قول
أ�بي فرا�س احلمداين :
( الطويل )
َتى
َمتى تُخْ لِفُ أال ّيا ُم مِثلي ل ُك ْم ف ً
يف َر ْح َب امل ُ َق َّلـ ِد ؟
ال�س ِ
َط ِوي َل نجِ ا ِد َّ
َمتى َتلُ ِد أال ّيا ُم ِم ْثلي َل ُك ْم َفت ًـى
�شَ ديد ًا على الب أ��ساءَِ ،غيرَ ُم َل َّه ِد ؟()43
حتول املجرد أ
(اليام أ�والزمن) �إىل امر أ�ة أ�و أ�م
تلد ،و أ�رى أ�ن ا�ستعارة ال�شاعر ألليام حتمل فخار
ال�شاعر واعتزازه بنف�سهِ ،وحتمل يقين ًا من أ�ن ن�ساء
أالر�ض لن تنجب رج ًال مثله ،وذلك أ�ن اال�ستفهام
( متى) الذي اقرتن بالرتكيب اال�ستعاري ال يفيد
ال�س�ؤال عن زمن قادم أ�و ا�ستبكاء لزمن حمتمل،
و�إمنا يفيد النفي أ�و اال�ستحالة ب أ�ن ينجب فتى مثله،
ولعل تكرار �صيغة اال�ستفهام والرتكيب اال�ستعاري
( تخلف أاليام ،تلد أاليام ) وح�شد �صفات الرجولة
والبطولة بو�ساطة الكناية تار ًة ( طويل جناد ال�سيف
رحب املقلد) ،وبو�ساطة ال�صفات ال�رصيحة املبا�رشة
(�شديد على الب أ��ساء غري ملهد) ،هي دالئل على يقني
ال�شاعر على ا�ستحالة �إجناب فتى مثله.
َوملّا كانَ هذا هو يقني ال�شاعر ف�إن لفظة احلقيقة (
أالم أ�و أالمهات) ال تنه�ض مبا يح�س به من عظمة
وتفوق وذلك أ�ن لفظة اال�ستعارة ( أاليام) هي التي
تقدر على احتواء كل هذا االعتزاز بالنف�س؛ فال�شاعر
أ�جنبته أ�م واحدة ،ولكن كل أالمهات على مرور الزمن
أ�و أاليام تعجز عن �إجناب فتى مثله! .وقد يكون هذا
الغلو الذي ت�ضمنه البناء اال�ستعاري التج�سيمي هو
من باب عزاء النف�س للنف�س ،ألن ال�شاعر �سجني يف
بالد أ�عدائه ،واملقربون منه مق�رصون يف فدائه من
أ��رس الروم ،ومل يبقَ لل�ش�ساعر ال�سجني �إال أ�ن يعتلي
�صهوة اال�ستعارة لي�صول ويجول يف ميدان املا�ضي
القريب حينما كان أ�مري ًا فار�س ًا قبل أ� ْن يقع يف أ��رس
الروم.
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.5ال�صورة اال�ستعارية العنقودية،

وهي ال�صورة املركبة من �صور ا�ستعارية متالحقة،كل
�صورة ترتبط فني ًا وم�ضمون ًا أ
بالخرى ،وقد التفت
اجلرجاين �إىل هذا امل�ستوى من البناء اال�ستعاري يف
قوله »:ومما هو أ��صل يف �رشف اال�ستعارة ان ترى
ال�شـاعر قد جمع بني عدة ا�ستعارات ق�صد ًا �إىل أ�ن
يلحق ال�شكل بال�شكل،و أ�ن يتم املعنى وال�شبه فيما
يريد"(.)44
ومن ميزات البناء اال�ستعاري العنقودي أ�نه يت�ضمن
عدد ًا من احلوا�س " �إذ يقت�ضي بيت �شعري ،يتطلب
املعنى فيه ،أ�و -عرب حا�سة معينة -أ�ن تنبثق حا�سة
ثانية وثالثة ورابعة ،ليتم املعنى ،وتكتمل ال�صورة
احل�سية ،وقد ال تت�شكل ال�صورة النهائية �إال بت�ضافر
عدد من احلوا�س(.)45
كما ان تعدد اال�ستعارات يف ال�صورة العنقودية لي�س
حاجة فنية للمبدع فح�سب ،و�إمنا هو مطلب جمايل
للمتلقي وذلك " أ�ن ا إلح�سا�س باجلمال ال يقت�رص
على حا�سة واحدة فح�سب ،و�إمنا ثمة حوا�س خمتلفة
ميكن بو�ساطتها التح�س�س بجمال ال�صور"(. )46
ف�إذا ت أ�ملنا قول أ�بي فرا�س :
( الطويل )
�إذا ال ّلي ُل أ� ْ�ضواين َب َ�س ْط ُت ي َد ال َه َوى
َو أَ�ذ َللْ ُت َد ْم َع ًا من خالئقه ال ِكبرْ ُ
ني َج َوانِحِ ـي
تَكا ُد ت ُِ�ضي ُء النّا ُر َب َ
أ
ال�ص َباب ُة وال ِف ْك ُر()47
�إذا هي � ْذ َك ْت ُها ّ
لوجدنا ح�شد ًا من ال�صور اال�ستعارية� ،صورة تتلو
أ�خرى يف ن�سق فني ونف�سي؛ فالليل �إن�سان ي�ضعف
ال�شاعر ،والهوى �إن�سان تطلق يده� ،إذ يتحول حب
ال�شاعر من الكبت �إىل الظهور ،والدمع �إن�سان يذل،
�إذ ذرفت عينا ال�شاعر بعد أ�ن كانت دموع ال�شاعر
عزيزة عليه ،يتجلد عن ذرفها ،وال�شوق نار ت�ضيء
يف جوانح ال�شاعر ،فك أ�ن ال�شوق كان جمر ًا يحرق
أ�عماق ال�شاعر فحولت ال�صبابة والفكر اجلمر �إىل
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/7
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نار م�ضيئة.
وال يخفى الن�سق الفني بني ال�صور املتالحقة؛
ف�صورة الليل تن�سجم مع �صورة النار امل�ضيئة
يف أ�عماق ال�شاعر ،وبني ال�صورتني ثنائية �ضدية،
ف�سواد الليل يقابله �ضوء النار وهي ثنائية تعك�س
حال ال�شاعر ال�سجني ،فهو يف ظالم �سجنه يعاين
ويكابد ،ويف الوقت ذاته ينطلق بخياله نحو املحبوبة
ف�إذا جوانحه ت�ضيء �شوق ًا وح�رسة .وكذلك �صورة
الهوى الذي حترر بعد طول كبت ين�سجم مع �صورة
ال�شوق الذي حتول من جمر �إىل نار أ��شعلتها ال�صبابة
والفكر ف أ��ضاءت جوانحه ،ويف هاتني ال�صورتني
اللتني تنطويان على التحرر والتحول من حال �إىل
حال تكمن رغبة ال�شاعر ال�سجني يف التحرر من قيوده
والتحول من أال�رس والذل �إىل م�سارح ما�ضيه.
والبناء اال�ستعاري العنقودي �شبكة من أالخيلة
املتكاملة تنه�ض ب أ�حا�سي�س ال�شاعر ومعانية وتوفر
للمتلقي أ�فق ًا خيالي ًا رحب ًا قادر ًا على تذوق ال�صور
املتالحقة ،ويت أ�مل املتلقي يف هذا البناء العنقودي من
زوايا عديدة ،كل زاوية ي�شع منها لون أ�و حركة أ�و
�صفة� ،إذ �إن " ت أ�ثري اال�ستعارة يف العواطف والنفو�س
يعتمد –كالر�سم والت�صوير -على اخليال وعلى عر�ض
ال�صور وال�صفات أ
والعمال عر�ض ًا ح�سي ًا جم�سم ًا
لريي القارىء يف أ�لفاظها من أاللوان واملعاين ما يراه
�إذا هو نظر �إىل ر�سم أ�و تب�رص يف متثال" (. )48
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جوانب ال�صورة اال�ستعارية

ال خالف أ�ن املبدع ي�ستلهم البناء اال�ستعاري من
خمتلف العنا�رص البيئية التي حتيط به �سواء كانت
عنا�رص ح�سية أ�و عنا�رص جمردة ،ويتمايز املبدعون
يف قدرتهم على �إعادة �صياغة العالئق بني العنا�رص
احل�سية واملجردة ،وقد تكون العنا�رص امل�ستمدة
من البيئة حقائق ملمو�سة يف متناول حوا�س املبدع،
يراها وي�سمعها ويلم�سها ،وقد تكون من ن�سيج
خياله .ومهما بلغت اللغة اال�ستعارية من متيز و�إثارة
فانها مرتبطة بالطبيعة �إذ" �إن عبقرية لغة ما مرتبطة
مبا تهبه أالر�ض لبالغتها اخلا�صة ،فطبيعة املكان
وال�سماء واملناخ واحليوان والنبات ،هذه كلها خالقة
أللفكار وال�صور التي تعترب تراث ًا خا�ص ًا بلغة دون
أ�خرى" (.)49
و�إذا كان ال�شعراء ي�شرتكون يف جوانب ال�صورة
اال�ستعارية التي جتمعها الطبيعة أ�و البيئة ،فهل
يتميز �شعراء ال�سجون يف اختيار جوانب خا�صة
تن�سجم مع أ�حوال ال�سجن و أ�هواله؟؟ �إن ا�ستقراء
جوانب ال�صورة اال�ستعارية لدى �شعراء ال�سجون
يف�ضي �إىل وجود عالقة نف�سية بني جوانب ال�صورة
وال�سجن الذي يقبع فيه ال�شاعر .وميكن ت�صنيف
جوانب ال�صورة اال�ستعارية ل�شعر ال�سجون على
النحو التايل:
.1املوت  :وقد تراوحت �صورة املوت بني الداللة
على حتمل ال�شاعر وجلده على ال�سجن والداللة على
�ضعفه وخوفه من امل�صري الذي آ�ل �إليه ،ومن الداللة
أالوىل قول أ�بي فرا�س :
( ال�رسيع )
أ
َق ْد َعذ َُب املَ ْو ُت ِب َ�فْواهِ نَا
واملَ ْوت خَ يرْ ٌ من َمقا ِم ال ّذلِيلْ()50
فال�شاعر ال يخ�شى املوت الذي يرعب ا آلخرين ،بل
�إن املوت أ��ضحى لدى ال�شاعر ما ًء عذب ًا ي�ست�سيغه
ويف�ضله على الذل .ف�إذا كانت هذه نظرة ال�شاعر
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للموت ،فكيف يكون وقع ال�سجن عليه؟.
ويبدو أ�ن جتلد ال�شاعر قد ات�سم بالتقلب واال�ضطراب،
فقد ت�رسب الي أ��س واخلوف يف نف�سه كما يف قوله :
( الطويل )
َو أَ� ْب َط أ� َعنّي ،واملَنَا َيا �سرَ ِ َيع ٌة،
َاب()51
َو ِللْ َم ْوتِ ُظ ْف ٌر َق ْد أَ� َط ّل َون ُ
فقد حتولت �صورة املوت من ماء عذب �إىل حيوان
مفرت�س ،ين�شب أ�ظفاره ويغر�س أ�نيابه ،فلماذا
حتولت �صورة املوت �إىل هذا احلال؟ أ�ال يعد هذا
التحول م�ؤ�رش ًا على تقلب نف�سية ال�شاعر؟ فقد كان
املوت ما ًء عذب ًا يف �سياق ا�ستغراق ال�شاعر بكربيائه
وفرو�سيته و�إمارته ،ثم أ��صبح املوت حيوان ًا مفرت�س ًا
يف �سياق ت أ�خر �سيف الدولة عن افتدائه من أال�رس.
ومن الداللة الثانية قول حممد بن �صالح
(الوافر)
أَ�لمَ ْ يح ِزنْك يا ذلفا ُء أ�نيَّ
َ�س َكن ُْت م�ساك َِن أالموات َح ّيا ()52
فال�سجن قرب خميف ،و�إذا كان القرب الذي ي�ضم
أالموات يبعث على اخلوف والرهبة ،فكيف تكون
احلال �إذا كان القرب ي�ضم حي ًا؟ �إن �ضعف ال�شاعر
وخوفه جتاوزا املعاناة من احلب�س والقيد وخالفهما
�إىل ا إلح�سا�س باملوت ،وما أ�ق�سى أ�ن يحيا ا إلن�سان
مرتقب ًا املوت ،ويف هذا ال�سياق يقول أ�بو نوا�س :
(الكامل)
			
�إين أَ�ت ْي ُت ُك ْم م َِن ال َقبرْ ِ
َّا�س محُ ْ َت ِب ُ�سونَ ِللْ َح�شرْ ِ()53
والن ُ
كثرية هي ا إليحاءات التي يوفرها خروج ال�شاعر
من القرب (ال�سجن)� ،إن ت�صوير ال�سجن بالقرب
مينح املتلقي م�ساحة من التخيل والت أ�مل والتوقع ملا
كانت عليه أ�حوال ال�سجون يف الع�رص العبا�سي ،فقد
كانت �سجون ًا مظلمة موح�شة رطبة .وكان ا إلح�سا�س
باملوت يخيم على ال�سجناء .وكانت ال�سجون مزدحمة
كقول أ�بى نوا�س« :والنا�س حمتب�سون للح�رش»؟ وكل
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هذه الت أ�مالت تكمن يف �صورة املوت لدى ال�شعراء
الذين تو�سلوا بها إلظهار معاناتهم.
 .2الزمن  :من امل أ�لوف أ�ن يكون ا إلح�سا�س بالزمن
لدى ال�شاعر ال�سجني خمتلف ًا عن �إح�سا�س ا إلن�سان
احلر الطليق� ،إذ �إن ال�سجني يعاين من تداخل أالزمنة
الثالثة ،فهو م�شدود �إىل املا�ضي حيث حريته وحياته
التي اعتاد عليها ،ويتمنى العودة �إليها ،واملا�ضي
م�ساحة زمنية �شائقة ،متد أ�حداثها يف خميلته،
وقد يتذكر أ�حداث ًا أ�و أ�مور ًا كانت غائبة عن ذهنه،
فيكت�شف فيها جتليات ودالالت ما كانت تخطر على
باله.
أ
واحلا�رض مدة زمنية �شاقة ،متر �ساعاتها و�يامها
ببطء �شديد يبعث على ال�ضجر واالكتئاب ،ألن
ا إلح�سا�س بالوح�شة والوحدة والرتابه يجعل
ا إلح�سا�س بالزمن ثقي ًُالمظلم ًا .وال يجد ال�شاعر
مالذا للتغلب على معاناة الزمن احلا�رض �إال الهروب
�إىل املا�ضي ،فيتداخل الزمنان( املا�ضي واحلا�رض)
وي�شكالن �رصاع ًا نف�سي ًا يكاد يفتك بال�شاعر
ال�سجني.
وامل�ستقبل م�ساحة زمنية �ضبابية تت�شكل من مزيج من
امل�شاعر والتوقعات ،ترتاوح بني التفا�ؤل والت�شا�ؤم،
أ
والمل والي أ��س ،والعزمية واال�ستكانة.
وقد تو�سل �شعراء ال�سجون بالبناء اال�ستعاري
لت�صوير م�شاعرهم بالزمن الذي يج�سد واقع
أ�حوالهم يف ال�سجن ،ففي قول أ�بي فرا�س:
( الطويل )
َوقُو ٌر َو أَ� ْح َداثُ ال ّز َمانِ َتنُو�شُ ني،
اب()54
َو ِللْ َم ْوتِ َح ْويل َجي َئ ٌة َو َذ َه ُ
يتجلى حر�صه على الوقار والثبات والهدوء على
الرغم من ج�سامة احلدث الذي رماه به الزمان،
ومن جت�سيده للموت الذي ي�سكن جوارحه وال يفارق
�إح�سا�سه ،وترتدد هذه العزمية يف مو�ضع آ�خر يف
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قوله :
( الطويل )
		
َ�ص ُبو ٌر على َط ّي ال ّز َمانِ َو َن�شرْ ِ هِ،
وب()55
َو� إ ْن َظ َه َر ْت لل ّد ْه ِر ّيف ُن ُد ُ
فهو �صابر على ما حل به ،غري آ�به لويالت الدهر
الذي أ�حدث فيه جروح ًا آ�لت �إىل ندوب ال تزول.
ولعل ا�ستخدام لفظة» الدهر» دون غريها من البدائـل
اللغـوية الدالة على
الزمن ،يدل على �إح�سا�سه بطول الزمن وثقله ،وما
يعزز هذه الداللة جميء �صيغة املبالغة « �صبور»� ،إذ
�إن داللة املبالغة على ال�صرب تن�سجم مع داللة طول
الزمن يف لفظة « الدهر».
وتغيب �صورة الزمن التي حر�ص ال�شاعر على
ت�صوير تغلبه عليها� ،إذ جند ال�شاعر قد فرتت
عزميته ،وفقد �صربه و�إحتياره بعد أ�ن تغلبت أ�عباء
الزمان عليه ،وهو ما يتجلى يف قوله :
( الطويل )
		
ومل َي ْبقَ مِني َغيرْ ُ َقلْ ٍب ُم�شَ َّي ٍع
ِيب()56
َاب الزّمانِ َ�صل ِ
َو ُعو ٍد على ن ِ
فقد أ��صابه الوهن والهزال حتى أ��ضحى �ضئي ًال
هزي ًال كالعود معلق ًا على ناب الزمان.
�إن التحول يف �صورة الزمن من حال �إىل حال يرتبط
بالتحوالت النف�سية لدى ال�شاعر ،فحينما كان ال�شاعر
�صبور ًا اقت�رص ت أ�ثري الزمن على جروح تركت ندوبا،
وحينما أ��صبح �ضعيف ًا هزي ًال حتول الزمن �إىل وح�ش
ذي أ�نياب ي�صلب عليها ج�سد ال�شاعر الهزيل .ويف
ال�سياق ذاته يقول أ�بو فرا�س احلمداين :
( الطويل )
َو َه ْل نافعي � إ ْن َع ّ�ضني ال ّده ُر ُم ْف َرد ًُا
ال�س َوا ِع ِد ؟()57
�إذا كان يل َق ْو ٌم طِ َوا ُل ّ
 .3املاء  :وهو من أ�برز العنا�رص الطبيعية التي
أ��سهب ال�شعراء يف خمتلف الع�صور يف التو�سل به
يف البناء اال�ستعاري ،ولكن هل كان للماء خ�صو�صية
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يف ال�صورة اال�ستعارية يف �شعر ال�سجون؟ �سنت أ�مل
مناذج �شعرية إلبراز الداللة اخلا�صة للماء يف ال�صورة
اال�ستعارية لدى بع�ض �شعراء ال�سجون.
يقول أ�بو فرا�س احلمداين:
( الطويل )
		
َولجَ ّ ْج ُت يف ُحل ِو ال ّز َمانِ َو ُم ّر ِه
�ساب()58
َو أَ� ْن َفق ُْت ِم ْن ُعمرِي ِب َغيرْ ِ حِ ِ
ويف مقطوعة أ�خرى يقول أ�بو فرا�س احلمداين :
( الطويل )
و�ض ُه
أ� َرى ِم ْل َء َع ْين َّي ال ّر َدى ف أ�خُ ُ
� إ ِذ املَ ْو ُت ُق ّدامي َوخَ لْفي املَ َعا ِي ُب()59
ويقول أ�بو فرا�س احلمداين:
( الطويل )
		
َتى لمَ ْ َي ْك�سرِ ِ أَال�سرْ ُ َقلْ َب ُه
َو� إ ْن ف ً
يب()60
َوخَ ْو ُ�ض املَنَا َيا جِ َّد ُه َلن َِج ُ
نالحظ أ�ن �صورة املاء قد اقرتنت بل امتزجت
ب�صورتي الزمن واملوت ،فهل هذا االقرتان ي�شري �إىل
ت�ساوي نظرة ال�شاعر �إىل املاء من جهة ،ونظرته �إىل
الزمن واملوت من جهة أ�خرى؟ ولنقل بعبارة أ�خرى
هل اخل�شية من املوت والزمن تناظر اخل�شية من
املاء؟ �إن الت أ�مل يف ال�صورة املائية يف أالمثلة املتقدمة
يف�ضي �إىل أ�ن ال�شاعر تو�سل باملاء لت�صوير �شجاعته
يف مواجهة أ�حداث الزمان واملوت؛ �إذ �إن أ�حداث
الزمان ،حلوها ومرها يف قوله" :وجلجت يف حلو
الزمان ومره" جلة عميقة ،وا�سعة عري�ضة ،ال يدرك
لها قرار ( ،)61ا�ستطاع ال�شاعر جتاوزها والنجاة
منها .وكذلك ي�صور املوت ماء عميق ًا أ�و بحر ًا يراه
ملء عينيه فيخو�ضه بال تردد أ�و خوف ،وتتكرر
ال�صورة ذاتها يف قوله " :وخو�ض املنايا".
ويوظف ال�شاعر عن�رص املاء لت�صوير فرو�سيته يف
ميدان احلرب حينما يتذكر ما�ضيه قبل وقوعه يف
أ��رس الروم ،وذلك يف قوله:
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( الطويل )
البي�ض وال َقنَا
َف أ�ظم أ�ُ حتى َت ْرتَوي ُ
رس()62
َو أَ� ْ�سغ َُب حتى َي�شْ َب َع ال ّذئ ُْب والنِّ� ُ
فقد �صور ال�سيوف والرماح ترتوي من دماء أالعداء.
وبهذا يتبني لنا أ�ن عن�رص املاء قد نه�ض بوظيفتني؛
أالوىل :التو�سل باملاء يف مواجهة الزمان و املوت،
والثانية :التو�سل باملاء إلظهار فرو�سيته ومتيزه.

اخلامته:
خرج هذا البحث بنتائج ت�ضاف �إىل جممل تاريخ
أالدب العربي ( يف الع�رص العبا�سي ) وميكن �إجمالها
يف النقاط التالية:
أ
كانت املعاين واللفاظ وا�ضحة ب�سيطة غري متكلفهفيها وال �إغراق يف اخليال� ،سواء حني يتحدث ال�شاعر
عن أ�حا�سي�سه أ�م حني ي�صور ما حوله يف ال�سجن،
فهو ال يعرف املغاالة ،وال املبالغة التي تخرج به عن
احلدود املعتدلة.
�إن ال�شاعر ال�سجني مل يكن يفر�ض قدراته الفنيةعلى أالحا�سي�س أ
وال�شياء ،بل كان يحاول نقلها
واقعي ًا يف ت�صوير معرب ،مما جعل من معطيات احلب�س
�صور ًا معربة قادرة على ا إليحاء ب أ�جواء ال�سجن
املوح�شة وبعامل ال�سجناء الغريب.
�إن �شعر أال�رس وال�سجن ال يلتزم ب�صورة عامةبجوهر الطابع التقليدي بل يكاد يعار�ضه معار�ضة
وا�ضحة ،ورمبا كان �سبب ذلك طبيعة حياة ال�شاعر
ال�سجني أ�و امل أ��سور ،تلك احلياه القلقة امل�ضطربة،
حيث كان يعي�ش حتت هاج�س املوت.
أ
مل يفرق ال�سجن بني العامة واخلا�صة والمراءوال�شعراء ،فعزيز اليوم ذليل غد ًا ،أ
واليام دول،
أال�سباب التي دفعت بال�شعراء �إىل ال�سجن تتكرر يف
كل زمان ومكان.
ادت ال�سيا�سة دور ًا مهم ًا يف �سجن كثري من ال�شعراءحتى الذين مل يكن ل�سجنهم �سبب ظاهر.
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و�صف بع�ض ال�شعراء بيئة ال�سجن من حيث مناعةال�سجون وحت�صينها وكذلك قيمتها وفائدتها.
جاء ا�ستخدام ال�شعراء أال�رسى وال�سجناء يفالع�رص العبا�سي للبحور ال�شعرية متناغم ًا مع
منظومة ال�شعر العربي؛ من حيث كرثة النظم يف بع�ض
البحور وقلته يف بحور أ�خرى.
جل أ� �شعراء ال�سجون يف الع�رص العبا�سي �إىل اللغةالفنية ،و�سيلة منهم يف النهو�ض أ
بالفكار وامل�شاعر
التي تختلج أ�حا�سي�سهم.
ا�ستخدام ال�صور اجلمالية املتنوعة لدى �شعراءال�سجون ،رغبة يف تغيري الر�ؤية االجتماعية لل�سجن
وال�سجني ،و إلعالء قدر ال�سجني الذي ا�ستقر يف
أالذهان ب أ�نه �إن�سان مبتذل.
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*هو أ�خو هارون الر�شيد ألبيه ،ولد �سنة 162
هـ يف بغداد ،أ� َّمه م ّولدة �سوداء ،كني أ�با ا�سحاق،
ولق َّب ،ل�ضخامة جثته بالتنني ،ن� أش� يف أ�جواء الغناء
واملو�سيقى ،وكان �إىل ثقافته ،وافر الف�ضل ،وا�سع
النف�س� ،سخي ّ
الكف تويف �سنة  224هـ.
أ
أ
( 33أ
)ال�صفهاين� ،بو الفرج ،الغاين 10/323 :
()34حداد ،علي :اخلطـاب ا آلخـر – مقـاربة
ألبجدية ال�شاعـر ناقد ًا – من�شـورات احتاد الكتاب
العرب،دم�شق 2000 ،م.205 : ،
أ
( )35اجلرجاين ،عبد القاهر�� :رسار البالغة.
حتقيق :حممد الفا�ضلي .املكتبة الع�رصية بريوت،
ط.92: 1998 ،1
*هو بن عبد يغوث بن كعبُ ،يكنى أ�با عارم ،من
خم�رضمي الدولتني أالموية والعبا�سية� ،شاعر
مذكور يف قومه.
( )36القرعان فايز :الت�شكيل البالغي لل�صورة
ال�شعرية يف �شعر عبيد بن أالبر�ص ،جملة أ�بحاث
الريموك ،جملد  ،15عدد .1997 :87 ،1
( )37أ�بو نوا�س ،ديوانه ،حتقيق أ�حمد عبد املجيد
الغزايل ،ط دار الكتاب العربي ،بريوت ،ط 1982 ،1
.403 :
(�)38سلوم ،تامر :نظرية اللغة واجلمال يف النقد
العربي .دار احلوار� ،سوريا ،ط318 : 1983 ،1
( 39أ
)ال�صفهاين ،أ�بو الفرج ،أالغاين.13/37 :
( )40أال�صفهاين ،أ�بو الفرج ،أ
الغاين13/37 :
()41القرعان ،فايز :الت�شكيل البالغي لل�صورة
ال�شعرية يف �شعر عبيد بن أالبر�ص .86 :
()42علي بن اجلهم ،ديوانه.82 :
( )43أ�بو فرا�س احلمداين ،ديوانه.96 :
()44اجلرجاين ،عبد القاهر :دالئل ا إلعجاز68 : .
()45ابراهيم� ،صاحب خليل :ال�صورة ال�سمعية يف
ال�شعر العربي قبل ا إل�سالم .131 :
18

184

()46املرجع ال�سابق وال�صفحة نف�سها.
( )47أ�بو فرا�س احلمداين ،ديوانه.177 :
()48ال�شني ،عبد الفتاح :البيان يف �ضوء أ��ساليب
القر آ�ن.197 – 196 :
()49بن نبي ،مالك :الظاهرة القر آ�نية .ترجمة :عبد
ال�صبور �شاهني� .إ�رشاف :ثروة مالك بن نبي .تقدمي:
حممد عبداهلل دراز .دار الفكر.279: 1986 ،
( )50أ�بو فرا�س احلمداين ،ديوانه.277:
( )51أ�بو فرا�س احلمداين ،ديوانه.34:
* هو من فتيان البيت العلوي و�شجعانه و�شعرائهِ،
يكنى أ�با عبد اهلل� ،شاعر حجازي ظريف� ،صالح
ال�شعر ،من �شعراء أ�هل بيته املتقدمني.
)ال�صفهاين ،أ�بو الفرح أ
( 52أ
الغاين 16/516 :
( )53أ�بو نوا�س ،ديوانه.461:
( )54أ�بو فرا�س احلمداين ديوانه.32 :
( )55أ�بو فرا�س احلمداين ديوانه.65 :
( )56أ�بو فرا�س احلمداين ديوانه.49 :
( )57أ�بو فرا�س احلمداين ديوانه.99 :
( )58أ�بو فرا�س احلمداين ديوانه. 42 :
( )59أ�بو فرا�س احلمداين ديوانه. 44 :
( )60أ�بو فرا�س احلمداين ديوانه. 65 :
()61ل�سان العرب :مادة لجَ َ َج.
( )62أ�بو فرا�س احلمداين ديوانه. 180 :
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امل�صادر واملراجع:
� .1إبراهيم� ،صاحب خليل  :ال�صورة ال�سمعية
يف ال�شعر العربي قبل ا إل�سالم من�شورات احتاد
الكتاب العرب  2000م .
 .2أال�صفهاين ،أ�بو الفرج علي بن احل�سني  :أالغاين،
ط دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،ط .1997 ،2
 .3بدوي ،حممد م�صطفى  :كولدرج – �سل�سلة نوابغ
الفكر العربي ،ط دار املعارف ،م�رص.1958 ،
 .4اجلرجاين ،عبد القاهر  :أ��رسار البالغة ،حتقيق :
حممد الفا�ضلي ،املكتبة الع�رصية ،ط.1998 ،1
 .5ـ ـ ـ دالئل ا إلعجاز يف علم املعاين ،حتقيق  :حممد
عبده وال�شيخ حممد حممود ال�شنقيطي ،علق عليه
 :ال�سيد حممد ر�شيد ر�ضا ،ط دار املعرفة ،بريوت،
.1994
 .6حداد ،علي :اخلطاب ا آلخر – مقاربة ألبجدية
ال�شاعر ناقد ًا – من�شورات احتاد الكتاب العرب،
دم�شق.2000 ،
 .7ح�سني ،عبد القادر  :أ�ثر النحاة يف البحث البالغي،
دار غريب للطباعة والن�رش والتوزيع .1998 :
 .8الداية ،فايز  :جماليات أال�سلوب – ال�صورة
الفنية يف أالدب العربي – دار الفكر املعا�رص،
بريوت ،ط.1990 ،3
 .9الديك ،نادي �ساري  :حممود دروي�ش ( ال�شعر
والق�ضية ) ط دار الكرمل ،ط.1995 ،1
� .10سلوم ،تامر :نظرية اللغة واجلمال يف النقد
العربي .دار احلوار� ،سوريا ،ط.1983 ،1
 .11علي بن اجلهم ،ديوانه :حتقيق خليل مردم
بك ،ط من�شورات دار ا آلفاق اجلديدة،بريوت،ط ،2
.1959
 .12أ�بو علي ،حممد بركات حمدي  :يف أالدب
والبيان ،ط دار الفكر للن�رش والتوزيع .1984 :
 .13أ�بو فرا�س احلمداين ،ديوانه� ،رشح يو�سف
19

185

�شكري فرحات ،ط دار اجليل ،بريوت ،ط ،3
.2005
 .14القريواين ،ابن ر�شيق  :العمدة يف حما�سن
ال�شعر و آ�دابه ونقده ،حتقيق حممد حمي الدين عبد
احلميد ،دار اجليل ،ط .1972 ،4
أ
 .15ال�شني ،عبد الفتاح  :البيان يف �ضوء ��ساليب
القر آ�ن ،ط دار املعارف م�رص ،ط.1984 ،1
 .16املتنبي ،ديوانه � :رشح عبد الرحمن الربقوقي،
ط دار الفكر ،بريوت ط .2002 ،1
 .17ابن منظور ،ل�سان العرب.
أ
 .18نا�صف ،م�صطفى  :ال�صورة الدبية ،دار
أالندل�س ( ،د .ت) .
 .19بن نبي ،مالك :الظاهرة القر آ�نية .ترجمة :عبد
ال�صبور �شاهني� .إ�رشاف :ثروة مالك بن نبي .تقدمي
 :حممد عبداهلل دراز .دار الفكر.1986 ،
 .20أ�بو نوا�س ،ديوانه  :حتقيق أ�حمد عبد املجيد
الغزايل ،ط دار الكتاب العربي ،بريوت ،ط ،1
.1982
 .21القرعان ،فايز  :الت�شكيل البالغي لل�صورة
ال�شعرية يف �شعر عبيد بن أالبر�ص .جملة أ�بحاث
الريموك ،جملد  15عدد .1997 ،1
 .22الالمي ،خالد لفته باقر  :م�ستويات ال�صورة
الفنية يف �شعر ابن خامتة أالن�صاري أالندل�سي،
جملة جامعة أ�م القرى لعلوم ال�رشيعة واللغة العربية
و آ�دابها ،جملد  ،15عدد 1424 ،27هـ.
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